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The Aqua-Nature in the Poetry of Al-Sinobary

Abstract
The study tackled the aspect of “water and nature” in the
poems of Abu Baker Al-Sinobary, the Abbasid poet who lived in
the Antaki-Aleppo environment. This environment was known to
be one of the beautiful, charming and outstanding sceneries. This
can be noticed while reading the poetry which described nature,
especially the aqua-nature. In his poems he described rain and
everything related to it like clouds, lightning and thunder.Furthermore, he was one of the ﬁrst poets who described snow and the
beauty of nature when it is covered with it, a long with the rivers
and the lakes.
The study required presenting a theoretical framework
before discussion. This was accomplished through discussing the
reasons that made the poet deal with nature. The study investigated the practical side, as well, i.e. the images and technicalities used
by the poet.
Key Words : The Aqua-Nature, Imagery, Formation.
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ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺘﻬﻴﺄﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ
ﺃﻨﻁﺎﻜﻴﺎ ﻭﻤﺭﺍﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ

ﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎﻝ ﻴﺄﻟﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺔ ،ﻭﻴﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻴﺎﻡ ﺸﺒﺎﺒﻪ ،ﻭﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﺨﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻭﻓﺘﻴﺎﻨﻪ ﻴﻁﺭﺒﻭﻥ
ﻭﻴﺸﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ )ﺍﻟﻁﺒﺎﺥ،1932 ،ﺹ .(12

ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺭ ﺤﺎﻟﻪ ،ﻭﺘﺭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺘﻊ

ﺒﺎﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺵ ،ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻐﻨﻰ ﺒﺒﺴﺘﺎﻨﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻗﺼﺭﻩ ﺒﺤﻠﺏ ،ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ

ﻭﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻴﻥ ﻓﻴﺼﻔﻪ:
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ﻴﻨﺴﺎﻍ
ﻗﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻓﻴﻪ
ُ
ُ
ﺒﺎﻍ
ﻓﻴﻪ ﻤﻥ
ِ
ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺤ َﺩﻫﺎ ُ

ﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻓﻤﺎ
ُﺴ ّﻭ َﻍ
َ
ﺒﺎﻍ ﻤﻥ ﺍﻟ َﻨّ ْﻭﺭ ﻜﻝ ﻭﺍﺤﺩ ٍﺓ
ٌ
ﺍﻟﻤﻠﻭﻥ ﻻ
ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺨﻴﺭﻴّﻪ ّ

ﺍﺼﺒﺎﻍ
ﺍﺼﺒﺎﻏ ُﻬ ّﻥ
ﻌﺩﻝ
َﻴ ُ
ُ
َ
ﺍﻍ
ﺼ ّﻭ ُ
ﻤﺎ ﺼﺎﻍ ﺘﻴﺠﺎ َﻨ ُﻬ ّﻥ َ

ﻤﺘﻭﺠ ٌﺔ
ُﺨ ّﺭ ُﻤ ُﻪ
ٌ
ﺃﺭﺅﺱ ّ
ﻭﺇﻨّﻤﺎ ﻭﺭ ُﺩ ُﻩ ﺍﻟﺨﺩﻭ ُﺩ ﻟﻪ

ٍ
ﺃﺼﺩﺍﻍ )ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ (358-359
ﻭﺭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻥ
ُ

ﻓﺎﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻴﻔﺘﺨﺭ ﺒﺒﻴﺘﻪ ﻭﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺠﻤﺎﻝ ﺯﻫﻭﺭﻩ ﻭ َﻨ ْﻭﺭﻩ ﻭﺃﻟﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ،ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺸﻌﺭﻩ

ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﻨﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻟﻭﻥ ،ﻭﻭﺭﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺸﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻏﻬﺎ ﺼﺎﺌﻎ ،ﻭﻴﺩﻟﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻐﻔﻪ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﻋﻬﺎ
ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻗﺩ ﺘﺼﻭﻏﻪ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻋﻪ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭ .ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻁ
ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﺒﺴﺘﺎﻨﻪ ﻓﻜﻝ ﺯﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺯﻫﻭﺭﻩ ﺘﻌﺩﻝ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺒﻬﺎﺌﻬﺎ .ﻭﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﺼﺩﻕ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ ،ﻓﻘﻠﺒﻪ ﻤﻴﺎﻝ ﻟﻪ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ،ﻭﻴﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻋﺠﺎﺒﺎ ﻭﺇﻜﺒﺎﺭﺍ ﻜﻤﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﺎﺘﻨﺔ ،ﻭﻴﺘﻠﺫﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻁ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺘﻭﻓﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﺘﻴﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻓﺭ ﻻﻤﻪ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻜﺸﺎﺠﻡ ﻋﻠﻰ

ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ:

ﻓﺄﻟﻬﺘﻙ ﺒﺴﺎﺘﻴﻥ

ﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ َﻨّ ْﻭﺭ ﻭﺍﻟﺯﻫﺭ
ﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﻗﺼﺭ

ﻭﻤﺎ ﺸﻴّﺩﺕ ﻟﻠﺨﻠﻭ
ٍ
ﻏﺭﺱ ﻭﻤﻥ ﺤﺭﺙ ﻭﻤﻥ ﺒﺫﺭ
ﻭﻤﺎ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ
ﻭﻨﺎﺭﻨﺞ ﻭﺭﻴﺤﺎﻥ

ﺠﻨﻲ ﻁﻴّﺏ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﱟ
ﻭﺍﻟﺸﺫْﺭ)ﻜﺸﺎﺠﻡ،1997 ،ﺹ (208
ﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻑ ّ

ﻴﺤﺎﻜﻲ َﻭ َﺭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍ
ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻭﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻬﺩﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻐﻝ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻏﻝ ،ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ
ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻌﺎﺵ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺃ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻨﻪ:

ﻋﺸﻕ
ﻴﺎﺽ ﻓﻌﺸ ُﻘﻬﺎ
ُ
ﺍﻟﺭ ُ
ﺃﻤﺎ ّ

ﻓﻲ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ُﻁ ْﺭ ُﻕ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ (430
ﻟﻡ َ
ﻴﺒﻕ َّ
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ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻤﺘﺯﺝ ﺒﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﺼﻨﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﺼﻤﺎﻥ ،ﻓﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺸﺘﻕ

ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻨﻘﻝ

ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻭﺼﻑ ﺤﻠﺏ ﻭﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻝ ﻭﺍﻟﺭﻗﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻓﻤﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﺤﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﻴُ َﺴ ّﺭﺡ

ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﻤﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺠﻨﺎﻨﻬﺎ ﻭﺯﻫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺭﺠﺱ ﻭﺸﻘﺎﺌﻕ ﻭﺃﻗﺤﻭﺍﻥ،
ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﻫﺎ:

ﺃﻜﺭﻡ ﻤﺄﻭﻯ
َﺤﻠ ٌ
َﺏ ُ
ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻜﺴﺎﻫﺎ ﺤﻠﻼ ﺃﺒـ

ﺍﻟﺴﻭ
ُﺤﻠ ًَﻼ ﻟ ْ
ُﺤ َﻤﺘﻬﺎ ّ
ﺇﺠﻥ ﺨﻴﺭﻴﴼ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟـ

ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺭﺠﺱ ﺍﻟﻤﻨـ
َ
ﻭﺨﺩﻭﺩﴽ ﻤﻥ ﺸﻘﻴﻕ
ﻭﺜﻨﺎﻴﺎ ﺃﻗﺤﻭﺍﻨﺎ

ﻭﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻫﺎ
ٌ
ﺒُ ْﺴ َﻁ َﻨ ْﻭ ٍﺭ ﻤﺎ ﻁﻭﺍﻫﺎ
ﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﻜﺴﺎﻫﺎ

ﺴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺭ ُﺩ َﺴ َﺩﺍﻫﺎ
ُ
ﻟﺤﻅ ﻻ ﺘُ ْﺤﺭﻡ َﺠ َﻨﺎﻫﺎ
ﻫﻝ ﻜﺎﻟﺩﻤﻊ ﻨﺩﺍﻫﺎ
ّ

ﻜﺎﻟﻠﻅﻰ ﺍﻟﺤﻤﺭ ﻟﻅﺎﻫﺎ

ﺕ ﺴﻨﺎ ﺍﻟ ّﺩﺭ ﺴﻨﺎﻫﺎ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ (508

ﻭﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ،

ﻭﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﺜﺎﺀ ،ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻏﺭﺽ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ .ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻥ

ﺒﺄﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻁﻐﻰ ﻤﻌﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺭﺜﺎﺀ،

ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺭﺜﻰ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ؛ ﻓﻘﺩ ﺨﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،
ﻓﺄﺴﻘﻁ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻴﺒﺴﺕ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺭﻭﻀﺘﻪ ﻭﺨﻤﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ

ﻭﺴﻠِﺒﺕ ﺃﺸﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﻼﻝ ،ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ
ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺎﻨﻌﺔ ﻤﺯﻫﺭﺓُ ،
ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻪ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻴﺭﻯ ﻜﻝ ﺸﻲﺀ ﻴﺫﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻜﻝ ﺸﻲﺀ ﺠﻤﻴﻝ ﻴﺘﺤﻭﻝ
ﺇﻟﻰ ﻀﺩﻩ ،ﻓﺴﻠﺒﺕ ﺭﻭﻀﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ:

ﺭﻭﻀﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻨﻘ ْﻪ ﻭﺍﻨﺘُﺯﻋﺕ ﺩﻭﺤﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻗ ْﻪ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ(442
ﺼﻭﺤﺕ
ﻗﺩ
َّ
َ
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ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﺤﺯﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻟﻴﻠﻰ،

ﻓﺠﻌﻝ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻭﻕ ﻗﺒﺭﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻤﻝ ﺒﻌﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﻙ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺭﻋﺩ ﻴﻨﻭﺡ

ﻤﻜﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟ َﻨّﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ،ﻓﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺯﺍﻨﻪ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﻟﻴﻠﻰ ،ﻭﺍﻟﻐﻴﺙ ﻴﺒﻜﻲ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ
ّ

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ:

ُﻤ َﻤ َّﺴﻜﺔ ﺍﻟﺒﻁﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ
ﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ

ﻗﺒﻭﺭ
ﺠﺭﻯ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ٍ

ﻗﺒﻭﺭ ﺃﻭ ِﺩ َﻋ ْﺕ ﺼﻭﺭﴽ ﻋﻬﺩﻨﺎ
ٌ
ﻤﺯﻥ ﺒﻌﺩ ٍ
ﻤﺯﻥ
ﺴﻘﺕ ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ٌ

ﻋﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﻴﺭ
ﺘﻤﺭ
ﻤﺭﻭﺭ ٍ
َ
ُّ
ٍ
ِ
ﺒﺎﻟﻐﻴﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ
ﺒﻭﺍﻙ

ﻨﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻟﺭﻋﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ
ُ
ﺴﺎﻓﺭﺍﺕ
ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ٌ
ُ

ﺍﻟﺴ ْﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﻭﺭ
ﻤﻥ ّ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ
ِﺴﻬﺎ
ِ
َ
ﻭﺘُ ْﻠﺒ ُ

ﻭﺸﻲ
ﻓﺘﻜﺴﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺸﻴﺎ ﺒﻌﺩ ٍ
ٍ
ﻭﺨﻴﺭﻱ
ﻭﺭﺍﺡ
ﺒﺭﻴﺤﺎﻥ
ﻴﺤﻴّﻴﻬﺎ
ﺒﻨﻭ ٍ
ﺍﺭ َ
ٍ
ﻭﻴﺤﺒﻭﻫﺎ ّ
ٍ
ﺘﻌﺒّﺭ ﻋﻨﻪ ﺭﺍﺌﺤ ُﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (101-102
ﺒﺭﻴﺤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻴﺢ ﻅﻠّﺕ
)(1

ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻝ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻨﺼﻲ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ّ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﻟﻭﺤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ ﺍﻨﺸﻐﻝ ﺒﻜﻝ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ – ﻭﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ -ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻜﻝ

ﻤﺘﻌﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺤﻔﺭﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ.
ﻓﻭﺼﻑ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﻭﻡ ﻭﺭﻋﺩ ﻭﺒﺭﻕ ،ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﻴﺎﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬﺎ:
ٍ
ﻁﻭﻝ ﻟﻴﻠﺘﻪ
ﻅﻝ
َ
ﻭﻭﺍﻜﻑ َّ

ﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻤﻨﻬﻤﻼ

ﺍﻟﺒﺭﻭﻕ ﻀﺎﺤﻜ ُﻪ
ﺍﻟﺘﻤﺎﻉ
ﺇﺫ
ِ
ُ
ﺎﺏ ﺇﺫﺍ
ﺍﻟﺴ َﺤ ُ
ﻜﺄﻨّﻤﺎ َﺴ ْﻘ ُﻔ ُﻪ ّ

ﺍﻟﻔﺠﺭ
ﻴﻬﻁﻝ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠّﺞ
ُ
ُ
ﺴﻘﻑ ٍ
ﻤﻥ ِ
ﻗﺒﺭ
ﺒﻴﺕ ﻜﺄﻨّﻪ ُ

ﺒﻜﻰ ٍ
ﺩﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟ َﻘ ْﻁ ُﺭ
ﺒﻌﻴﻥ
ُ
ﺍﻟﺒﺤﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (23
ﻭﺃﺭﻀ ُﻪ
ﺴﺤﺎﺏ
ﺠﺎﺩ
ُ
ٌ
ُ

ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺎﺌﻲ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﻬﺎﻁﻝ ﻤﻥ
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ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﻫﻁﻭﻟﻪ ،ﻓﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺒﻼﺝ ﺍﻟﻔﺠﺭ،
ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﻕ ﻴﺅﻨﺴﻨﻪ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ

ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﻨﺴﺎﻥ ﻴُﻀﺎﺤﻙ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﻜﻑ ﺒﻐﺯﺍﺭﺓ ،ﻓﻬﻭ ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻴﻠﺔ ﻤﺎﻁﺭﺓ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﺯﻭﻝ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺒﻐﺯﺍﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺯﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﻘﻑ ﻟﻪ ،ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ.

ﻭﻴﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ:

ﺘﺎﺀ ﻭﻫﻝ
ﻟﻲ ّ
ﺍﻟﺸ ُ
ﻁﻴّ َﺏ ﺩﺍﺭﻱ َ
ﻭﺍﻟﺴﻁﺢ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟـ
ّ
ﺒﺎﻟﺼﺤﻥ ّ

ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ

ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻟـ
ﻴﻭﻡ َ
ﷲ ٌ
ﻴﻭﻡ ﻤﺂﺯﻴﺒﻨﺎ ُﻤ َﻌﺎﺭﻀ ٌﺔ
ٌ

ﻭﺍﻟﺴ ْﺤ ُﺏ ﻤﺸﻐﻭﻟ ٌﺔ ﺒﺒﺭﻜﺘﻨﺎ
ّ
ﻭﺍﻟﻜﺄﺱ ﺘُ ْﺠﻠَﻰ ﻋﻠﻰ ﻴ َﺩ ْﻱ ﺭﺸﺄ

ﺍﻟﺭ
ﻴﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺩﻉ ّ
ﺩﺭ ﺃﻥ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻟﺴﺕ َﺘ ْﻘ ُ

ﺸﻲﺀ ﻜﺸﻲ ٍﺀ ﻴﻁﻴّﺏ ﺍﻟ ّﺩﻭﺭﺍ
ٌ
ﺃﺯﺍﻝ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ
ﺇﻥ ُ
ﺭﻭﺍﻕ ﻤﺎ ْ

ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ َﺘ ْﺤﺒﻴﺭﺍ
ُﻤ َﺤﺒّﺭﺍﺕ ّ
ﻏﻴﻡ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺸﻤﺴﻪ ﺴﻭﺭﺍ
ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ّ
ﺍﻟﻁﻨﺎﺒﻴﺭﺍ

ﺘﺼﻭﻍ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﻬﺎ ﻗﻭﺍﺭﻴﺭﺍ

ﺍﻟﻤﺩﺍ ِﻡ ِﺒﻠّﻭﺭﺍ
ﺘﻜﺴﻭ
َ
ﻋﻘﻴﻕ ُ
ﺯﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴﺄﺕ ﻤﻭﻓﻭﺭﺍ

ﺘﻌﺩﻭ ﺃﺭﺯﺍﻗﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭﺍ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (26

ﻴﺘﺠﻠّﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻓﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ )ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺼﺤﻨﻪ ﻭﺭﻭﺍﻗﻪ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺽ ،ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻭﺍﻟﻐﻴﻡ،

ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻴﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺭﻴﺭ( ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺘﺎﺌﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻸﺕ ﺒﻬﺠﺔ ﻭﺴﺭﻭﺭﺍ؛ ﻓﺎﻟﺸﺘﺎﺀ ﻁﻴﺏ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺠﻤﻝ ﺤﻴﺎﻀﻪ ﻭﺭﻴﺎﻀﻪ ﻭﺒﺭﻜﺘﻪ،
ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺴﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ،ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ،

ﺍﻟﺒﺭﺍﻗﺔ.
ﻓﻜﺄﻨّﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ّ

ﻭﻤﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ:

ِ
ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺭﺒﺎﻫﺎ
ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻐﻴﺙ ُ
َ

ﻭﻴﺨﻠﻊ ﻓﻲ ﻤﻼﻋﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺫﺍﺭﺍ
ُ
88

ﺍﻟﺨﺯﺍﻤﻰ ﻭﺍﻷﻗﺎﺤﻲ
ﻴُﺤﻠّﻴﻬﺎ ُ
ﻭﻴُﻬﺩﻱ ﻟﻠّﺫ َْﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻗﺎﻤﺎ

ﻭﻴﻜﺴﻭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍ

ﺘﺤﻴﺎﺘﻲ ﺭﻭﺍﺤﺎ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍ )ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (41

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ

ﻓﻲ ﺃﻭﺍﻨﻪ ﺇﺫ" ﻴﻌﺩ ﺃﻭﻝ ﻤﻥ ﺘﻐﻨﻰ ﺒﺎﻟﺜﻠﺞ ﻭﺒﺩﺍﺌﻌﻪ")ﻨﻭﻓﻝ ،1987 ،ﺹ (215ﻓﺄﺒﻬﺭﻩ ﺤﺴﻨﻪ

ﻭﺠﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﺭﺍﺡ َﻴ ْﻨ ِﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﻩ
ﺃﻤﺜﺎﻝ ﻜﺸﺎﺠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻉ ﻓﻲ َﻁ ْﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
ﻴﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺠﻴﺎﺕ:

ِ
ﺃﺫﻫ ْﺏ ﻜﺅﻭﺴﻙ ﻴﺎ ﻏﻼ
ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻴﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎ
ّ
ﺃﻅﻨﻨﺕ ﺫﺍ ﺜﻠﺠﴼ ﻭﺫﺍ
َ
ﻤﻠﻭ ٌﻥ
ﻭﺭ ُﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ّ

ﻀﺽ
ﻓﺈﻥ ﺫﺍ ﻴﻭﻡ ُﻤ َﻔ ّ
ُﻡ ّ
ﻠﻲ ﺍﻟ ّﺩ ّﺭ ﻴُ ْﻌﺭﺽ
ِ
ﺽ ﻭﻓﻲ ُﺤ ّ
ﻭﺭﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﻴُ ْﻨﻔﺽ

ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﺒﻴﺽ )ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (255-256
ﻭﺍﻟﻭﺭ ُﺩ ﻓﻲ
َ

ٍ
ﻴﺼﻭﺭﻩ ﻤﺭﺼﻌﴼ ﻤﻤﻭﻫﴼ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ،
ﻤﻨﺘﺵ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺴﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ،ﻓﺘﺎﺭﺓ
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ
ّ
ﻓﻴﺼﻭﺭ ﻨﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﺭﺩ
ﻴﺼﻭﺭﻩ ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻴّﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭ ،ﻭﻴﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ
ﻭﺃﺨﺭﻯ
ّ
ّ

ﻤﻠﻭﻥ ﺒﺸﺘﻰ
ﺃﺒﻴﺽ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺴﺎﻗﻁ ﻋﻥ ﻏﺼﻭﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ّ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ.
ﻓﺘﺠﻠّﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻟﻭﺤﺔ ﺜﻠﺠﻴﺔ ﻤﺠﻠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ،

ﻭﺴﺤﺭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﻭﺍﻻﻨﺒﻼﺝ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻻﺒﺘﻬﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺓ.
ﻭﻗﺩ ﻗﺭﻥ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ –ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ -ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺸﺭﺏ

ﺍﻟﺨﻤﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻠﺫ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻐﻨّﺎﺀ ،ﺘﺤﻴﻁﻬﻡ ﺸﺘﻰ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ،
ﻭﺘﺘﻨﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﺭ ﺒﺄﺫﻜﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ،ﻭﺘﺸﻨﻑ ﺁﺫﺍﻨﻬﻡ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺩﺓ ،ﻟﺘﻜﻭﻥ
ﻤﺘﻤﻤﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﻁﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﻭﻥ ،ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻁ ﺤﺏ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻟﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
ﻟﻘﺩ" ﺘﺸﺎﻜﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ،ﻓﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ")ﻨﻭﻓﻝ،
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 ،1987ﺹ  (207ﻓﻼ ﻓﺭﻕ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻭﺸﺘﺎﺀ ،ﻓﻠﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ
ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺭﺏ ،ﻓﻘﺭﻥ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﺒﺎﻟﺨﻤﺭ ،ﻭﻨﻜﺎﺩ ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ﻋﻥ

ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،ﻓﻴﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
ﺘﺎﺀ ﻗﺩ ﺒﻜّﺭ
ﺒﻜّﺭ ﻓﺈﻥ ّ
ﺍﻟﺸ َ
ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟـ
ﺒﻜّﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
َ

ﺃﻜﺅﺴﻬﺎ
ﺤﺜّﺕ ﺴﻘﺎ ُﺓ ﺍﻟ َﻐﻤﺎ ِﻡ
َ
ﻏﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺼﻔﺎ ﺍﻟـ
ْ
ﻁﻭﺕ ُﺭﺒﺎﻫﺎ َ

ﻭﺴ ّﺭ ﺴﺎﻜﻨﻬﺎ
ﻓﺴ َّﺭﺕ ُ
ِﻏﻴﺜﺕ ُ
َﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺴﻨﺎ ﺍﻟـ
ُﻤ ْﺴ َﺘ ْﺨﻠ ٌ
ﻨﻌﻤﺕ
ﺒﻨﻔﺴﺞ
ﻭﻨﺎﻋﻡ ﻤﻥ
ْ
ٍ
ٌ

ﻗﺼﺭ
ﻗﺼ ْ
ﺭﺕ ُﺴ ْﺤﺒُ ُﻪ ﻭﻻ َّ
ﻤﺎ ّ
ﺍﻟﺯ ْﻫ ُﺭ ﻜﻭﻜﺒﴼ ﺃﺯﻫﺭ
ﻜﻭﺍﻜﺏ ّ

ﻓﺎﻷﺭﺽ ﺴﻜﺭﻯ ﻭﻜﻴﻑ ﻻ ﺘﺴﻜﺭ
ُ
ﻭﺠﻬ ُﻪ ﺃﻏﺒﺭ
ﺠﻭ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ُ
ّ

ِ
ﺒﺎﻟﻐﻴﻭﺙ ﻭﺍﺴﺘﺒﺸﺭ
ﻭﺍﺴﺘﺒﺸﺭﺕ

ﻭﺵ ُﻤ ْﺴ َﺘ ْﻭ َﺯﺭ
ﻨّﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺯ ُﺠ ُ
َ
ﺍﻟﺸ ِّﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (86
ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ّ

ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻴﺔ ﺤﺜّﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻨﺩﻤﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺏ ﺨﻤﺭ ﺍﻟﺼﺒﻭﺡ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ

ﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ،ﻓﻬﻭ َﻴ ُﻌ ّﺏ ﻤﻥ
ﻋﺎﻤ ً

ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻟﻴﺴﺘﺨﻔﻪ ﺍﻟﻁﺭﺏ ﺤﻴﻥ ﺘﺩﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺼﺎﻟﻪ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ َﺘ ُﻌ ّﺏ ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻥ ،ﻓﻬﻲ
ﻤﻨﺘﺸﻴﺔ ﻜﺎﻨﺘﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﺴﻜﺭﻯ ﻁﺭﺒﺎ ﻭﻓﺭﺤﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺃُ ِﻏﻴﺜﺕ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺍﻨﺠﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻭ ِﻫﺒﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻓﺄﻴﻨﻌﺕ ﻭﺃﺯﻫﺭﺕ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺭﻭﺩ.
ﻏﺒﺎﺭﻫﺎُ ،
ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻔﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ،ﺘﺸﻜﻝ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﺸﻭﺓ

ﻼ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ
ﻭﻁﺭﺏ ﻓﻴﻘﺭﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺸﻭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻬﻤﺎ)ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺭ( ﻴﻔﻌﻼﻥ ﻓﻌ ً

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:

ﻀ َّﺭ ِﺝ
ﻭﻤ َ
ﺍﻟﺠﻭ ﺒﻴﻥ ُﻤ َ
ﻀ َّﻤ ٍﺦ ُ
ّ
ﻴﻬﻁﻝ ﻜﺎﻟﻨّﺜﺎﺭ ﻓﻘﻡ ﺒﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ
ُ
ُ

ﻭﻤ َﺩ َﺒّ ِﺞ
ُ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺨﺭﻑ ُ
ﺘﻤﺯﺝ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (466
ﻨﻠﺘ ّﺫ ﺒﺎﺒﻨﺔ ﻜﺭﻤ ٍﺔ ﻟﻡ
ِ

ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺒﺈﻗﺭﺍﻥ) ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻔﺭ /ﺍﻟﺨﻤﺭ ،ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﻴﺽ /ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ(

ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻭﻕ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺫﻫﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ

ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺒﺎﻟﺨﻤﺭ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﻭﺭ ،ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ
ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺘﻪ؛ ﻓﻜﻤﺎ ّ
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ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﻠﻭﺒﺔ ،ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺴﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻓﻬﻭ

ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ:
ﺃﻤﻁﺭﺘﻨﻲ ﻨﺒﻴﺫﺍ

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻴﻀﺎ:

ﻜﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (15

ﺒﺕ ﻜﺄﺴﴼ ﻤﻥ ﺴﺤﺎﺌ ِﺒ ِﻪ
ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨّ ُ
ﻤﺎ ُ
،1970ﺹ (42

ﻤﻭﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،
ﻓﺎﻟﻨﺒﺕ ﻀﺭﺒﺎﻥ:
ُ
ٌ
ﻭﻤ ْﺨ ُ
ﺴﻜﺭﺍﻥ َ

ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻠﻔﻪ ،ﻭﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻜﻝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ،

ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺎﺭﻜﻪ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻭﻨﺸﻭﺘﻪ ،ﻭﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﺞ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ.
ﻭﻤﻥ ﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ:

ﻤﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺎﺭﻗﻪ
ﻭﺃﻤﻁﺭ ﺍﻟﻜﺄﺱ ً
ﻓﺴﺒّﺢ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻋﺠﺒﺎ

ﺹ(33

ِ
ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻓﺄﻨﺒﺕ ﺍﻟ ّﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻤﻥ

ِ
ﺍﻟﻌﻨﺏ )ﺍﻟﺼﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،1970،
ﻨﺎﺭ ﻤﻥ
َﻨ ْﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ٍ

ﻓﺎﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﺴﻴﻁﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ﻤﺎﺌﻴﺎﻥ ﻴﻌﺸﻘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،
ﻭﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﺍﺘﻪ.

ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ

ﻟﻨﻬﺭ ﻗﻭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ

)ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ (23،256،465،460،455،451،424
ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ،ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ،ﻓﻔﻲ

ﻭﻟﻭﻨﺕ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ ﻗﻭﻴﻕ ﻭﻗﺩ ﻟﻔﻪ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ،ﻭﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔّ ،
ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺯﺠﺕ ﺒﺎﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ،ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﴼ،

ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺍﻋﺒﺕ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻠﻨﺎﻅﺭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺨﻴﻭﻝ ﺸﻘﺭ ،ﻭﻴﻘﺭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﻌﺎﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻟﻴﺴﺘﻜﻤﻝ ﻨﺸﻭﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻝ:
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ﻴﻭﻡ
ﻴﺎ
ﻫﺎﺸﻤﻲ ٌ
ُّ
ُﻭ ْﻴ ٌﻕ
ﻓﻲ ﻋﻴﺩﻨﺎ ﻗ َ

ﺍﻟﻴﻭﻡ
َ
َﻋﻴّ َﺩ
ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ
ﻤﺎ َّ
ٍ
ﻜﺨﻴﻝ
ﺃﻤﻭﺍﺠ ُﻪ
ﺘﺫﻫﺏ
ُ
ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻗﺒﻝ ٍ
ﻓﻭﺕ
ﻓﺒﺎﺩﺭ ّ

ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻁﻝ
ﻟﺒﺎﺴ ُﻪ ّ
ُ
ُ
ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ
ﻭﺨﻠّﻘﺕ ﻭﺠﻬﻪ
َ
ُ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ
ﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﻪ
ُ
ّ
ﺫﻫﺎﺏ
ُﺸ ْﻘ ٍﺭ ﻟﻬﺎ َﻭ ْﺴ َﻁ ُﻪ
ُ

ﺭﺍﺏ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (455
ﻗﺩ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺀ ّ
ﻭﺍﻟﺸ ُ

ﻓﻬﻭ ﻴﺒﺩﻱ ﺇﻋﺠﺎﺒﺎ ﻭﺭﻀﺎ ﻨﻔﺴﻴﴼ ﻋﻥ ﻨﻬﺭ ﻗﻭﻴﻕ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ،ﺇﺫ ﺘﻔﻴﺽ

ﺼﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺩﺍﻓﻌﴼ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺼﻝ
ﻤﻴﺎﻫﻪ ،ﻭﺘﻨﺒﻌﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴُ َﻨ ّ
ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻝ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻭﺘﺴﺘﻠﺏ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻤﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﻭﻝ:

ﻭﻜﻠﻬ ُﻡ ﻟﻪ
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺒﻪ ﻗﻭﻡ ُ
ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴُﺒﻠﻲ ﺜﻴﺎﺒﻪ

ﻏﺎﺌﺏ
ﺁﻴﺏ ﺜﻡ
ٌ
ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﻻ ٌ
ﻭﻤﺎ ّ
ﻨﺎﻗﺹ
ﺍﻟﺒﺩﺭ ﺇﻻ ﺯﺍﺌ ٌﺩ ﺜﻡ
ٌ
ﻭﻻ ُ

ﺘﻁﺎﻭﻝ ﻏﻴﺒ ُﺔ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﻟﻡ َﺘﺘُﻕ
ﻭﻟﻭ ﻟﻡ
ْ

ﻭﻟﻭ ﺩﺍﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻝ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ِّ
ﻭﻓﻀﻝ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﺒﻴﻥ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻐﻨﻰ

ﺭﺴﻴﻝ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﻴﻨﻘﻀﻲ
ﻗﻭﻴﻕ
ُ
ٌ
)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (424

ﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻁﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ُﻋ ّﺸ ُ

ﻁﺎﻕ
ﻓﻘﻠﺕ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴُﻘﻨﻌﻪ ُ
ﺁﻓﺎﻕ
ﺘﻭﺍﺭﻴﻪ ٌ
ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺘﺒﺩﻴﻪ ُ

ﻭﺇﻁﻼﻕ
ﺱ
ُ
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ َﺤ ْﺒ ٌ
ﻭﺃﺤﺩﺍﻕ
ﺘﺎﺌﻘﺎﺕ
ﻗﻠﻭﺏ
ُ
ٌ
ﺇﻟﻴﻪ ٌ

ﻤﺸﺘﺎﻕ
ﻫﺠﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﺸﺘﺎﻕ
ٌ
ُ
ﻓﺭﺍﻕ ﻭﻻ ٌ
ﺇﻤﻼﻕ
ﺍﻟﻔﻀﻝ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻴّﻥ ﺫﻟﻙ
َ
ُ
ﻴﻨﺴﺎﻕ
ﻭﻴﺄﺒﻰ ﺍﻨﺴﻴﺎﻗﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﺜﻡ
ُ

ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺼﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺩﺍﻓﻌﺎ ﻋﻥ ﻗﻭﻴﻕ ،ﻓﻬﻭ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ

ﻻ ﺘﺩﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﺎﻟﺼﺒﺢ ﻴﻨﺒﻠﺞ ﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﻴﺯﻭﻝ

ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﻠﻭﻝ ﺍﻟﻠﻴﻝ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻﺒﺩ ٍ
ﺁﺕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻗﺘﻪ ﻭﺇﻁﻼﻟﺘﻪ ﻻﻤﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺩﺭ ﻟﻪ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻭﺭﺩ ﻟﻪ ﺃﻭﺍﻥ ﻟﺘﻔﺘﺤﻪ ﺜﻡ ﻴﺫﻭﻱ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﺒﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ،

ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻟﻨﺎ ﻜﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﻻ ﻨﺩﺭﻙ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻨﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﻴﻀﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺤﺏ ﻴﺤﻠﻭ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﺍﻕ
ﻭﻫﺠﺭ ﻭﺍﺸﺘﻴﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﻴﺤﻠﻭ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺫﻭﻗﻨﺎ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺄﻥ ﻗﻭﻴﻕ
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ﻴﻐﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ،ﻭﻴﻘﻝ ﻤﺎﺅﻩ ﻜﻲ ﻨﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨﻅﺭﻩ ﺍﻟﺨﻼﺏ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻟﻨﻘﺩﺭ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻨﺒﺘﻬﺞ ﺒﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.

ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺩﺍﻋﺏ ﻗﻭﻴﻘﺎ ﻭﻴﻼﻁﻔﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺴﺎﺨﺭﺓ ﻟﻪ

ﻓﻲ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺼﻴﻑ:

ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﺘﺎ ِﺀ
ُ
ﻗﻭﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﺸﻡ َ
ﻭﻨﺎﺴﺏ ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻝ ﻭﺍﻟـ
َ

ﺼ ْﺭ َﺘ ُﻪ
ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺒﻝ ﺍﻟﺼﻴﻑ ْﺃﺒ َ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻀﻔﺎﺩﻉ ﻨﺎﺩﻴﻨﻪ
ﻭﺘﻤﺸﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ

ﺃﻅﻬﺭ ﺘﻴﻬﴼ ﻭﻜﺒﺭﴽ ﻋﺠﻴﺒﺎ

ﺒﻬﺎﺀ ﻭﺤﺴﻨﴼ ﻭﻁﻴﺒﺎ
ﻓﺭﺍﺕ ً
ﻼ ﺤﻘﻴﺭﴽ ﺤﺯﻴﻨﴼ ﻜﺌﻴﺒﺎ
ﺫﻟﻴ ً

ﻗﻭﻴﻕ ﺃﺒﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺒﺎ
ﻗﻭﻴﻕ ُ
ُ

ﺘﻜﺎﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺒﺎ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ(451

ﻓﻬﻭ ﻴﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻝ ﻗﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ،ﻓﻴﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ

ﻤﺯﻫﻭﺍ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻴﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻝ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ،ﻭﻓﻲ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻴﺭﺴﻡ
ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﺎﺨﺭﺓ؛ ﻓﻬﻭ ﺤﻘﻴﺭ ﺫﻟﻴﻝ ،ﻭﺍﻟﻀﻔﺎﺩﻉ ﺘﺴﺨﺭ ﻤﻨﻪ ،ﻭﻴﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﻤﻪ)ﻗﻭﻴﻕ(
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺩ ﻓﻼ ﺘﻐﻴﺏ ﻗﻭﺍﺌﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻤﻜﻨّﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﻠﺔ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻭﻀﺤﺎﻟﺘﻬﺎ.

ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﻘﻁ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ،

ﻓﻭﺼﻔﻪ ﻭﻗﺩ ﻻﻤﺴﺕ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻴﺎﻫﻪ ،ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺸﻘﻕ ﻓﻴﻪ

ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴﻴﻭﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﺔ ﻤﻜﻨﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﺎ ﺘﺼﻨﻌﻪ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺤﻪ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺨﻭﺍﺘﻡ ﺤﺴﻥ ﺘﺘﺤﻠّﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺩ.

ﻁﺭﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻋﺸﻴّﺔ
ُ
ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻓﺘﺨﺎﻟﻪ
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺜﺕ ﻓﻴﻪ َّ

ﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺄﻨﻬﺎ
ﺘﺭﻭﻗﻙ
ٌ

)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (472

ﺒﻜﻝ ﻓﺘﻰ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺃﺭﻭﻉ ﺼﻨﺩﻴﺩ
ّ
ﻁﺭﻴﻕ ٍ
ﻟﺠﻴﻥ ﺫﺍ ﺭﺒﻰ ﻭﺃﺨﺎﺩﻴﺩ
َ

ٍ
ﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻭﺩ ﻤﻬﴼ ﻏﻴﺩ
ﺨﻭﺍﺘﻡ
ُ

ﻭﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻙ ،ﻓﻴﺼﻑ ﺒﺭﻜﺔ ﻤﺎﺀ

ﻭﺃﺜﺭ ﻫﻁﻭﻝ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻨﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﻓﻴﺼﻭﺭﻫﺎ

ﺒﺎﻟﺴﺒﺢ ﻤﺘﻘﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﺒﺭﻗﻌﺔ ﺸﻁﺭﻨﺞ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.
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ﻴﻨﻅﻤﻥ ﻓﻭﻗﻬﺎ ُﺴ َﺒﺤﺎ
ﻭﺍﻟﺴ ْﺤ ُﺏ
َ
ُّ
ﻓﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩ ﻏﺩﺕ ﺒﻴﺎﺫﻗ ُﺔ ﺍﻟﺸـ
ٌ

ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻨﻴّﺔ ﺒﺴﺒﺤﺘﻬﺎ
َ
ﺼ ّﻔﴼ ﻓﻲ َﻭ ْﺴ ِﻁ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (463
ﻁﺭﻨﺞ َ
)(2

ﻟﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺸﻌﺭﺍﺌﻨﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺇﺫ ﺯﺨﺭﺕ ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﻡ

ﺒﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ "ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺼﻝ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﻠﺨﻝ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ")ﻋﺒﻴﺩ ،ﺹ(170
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻲ" ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ")ﺱ.ﺩ .ﻟﻭﺱ ،1982،ﺹ  (20ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ"ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ،ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ")ﺍﻟﻘﻁ،1978 ،ﺹ  (435ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ

ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝ " ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ")ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ،1966،ﺝ 3ﺹ

(132

ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ،ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺱ

ﻓﻬﻲ"ﺘﺸﻜﻴﻝ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﻘ ّﺩﻤﺘﻬﺎ،

ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ")ﺍﻟﺒﻁﻝ،ﺹ (30

ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﺒﻌﺙ ﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﺼﻭﺭﻩ ﺒﻜﻝ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ" ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺇﻟﻰ

ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ

ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺨﻴﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ")ﻋﻭﺩﺓ ،1978 ،ﺹ (10
ﻼ ﺼﺎﺩﻗﴼ ﻓﻨﻴﴼ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﴼ" )ﺼﺒﺢ ،ﺹ
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ "ﻨﻘﻝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻘ ً

 ،(131ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ "ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﴽ ﺤﻴﴼ ﻭﻤﺅﺜﺭﴽ")ﻋﺒﺎﺱ،

ﺹ(230

ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺘﺄﻤﻼﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ

ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻓﺭﺩ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻭﻤﻘﻁﻌﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ

ﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ
ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻤﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ،ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺒﻴﺌﺘﻪ ،ﻭﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
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ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻟﻬﺎ ﻭﺭﻴﺎﻀﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ﻭﺭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺸﺘﺎﺌﻬﺎ ﻭﺨﺭﻴﻔﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻜﺄ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ

ﺃﻏﻨﻰ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ؛ ﻓﺭﺴﻡ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻨﻴﻘﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ،ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻅﻼﻝ ،ﺫﺍﺕ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ" ﺘﻨﻘﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﻌﻝ ﺒﻬﺎ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ")ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ،1976 ،ﺹ  (129ﻨﻘﻼ ﺘﺨﻴﻠﻴﺎ "ﻓﺘﻨﻌﺵ ﺤﻭﺍﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ
ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻨﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ")ﺩﺭﻭ ،1961،ﺹ (61

ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺴﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺕ

ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺼﺭﻩ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎﻝ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ،

ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ،ﺇﺫ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ،ﻭﻭﺼﻑ ﺒـ "ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ" ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ
ﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﻩ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻭ

ﻟﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻗﺩﻴﻡ ،ﻨﻭﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ ":ﺇﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩ ﺤﻴﴼ ﻨﺎﻁﻘﴼ،

ﻭﺍﻷﻋﺠﻡ ﻓﺼﻴﺤﴼ ﻭﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺭﺱ ﻤﺒﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ

ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ") ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﺹ  (30ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ّ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ "ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ،ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ")ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ،

،1980ﺹ (169ﻭﻫﻭ" ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ،ﻭﺇﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ،ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ،
ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ" )ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ،ﺹ

(267

ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،ﻭﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﺕ

ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜﻝ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ،ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﺎﻁﺭ:

ﻴﺨﻁﺏ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻭﺍﻟﺭﻋﺩ
ُ
ّ
ٍ
ﺤﻑ ﺍﻟﺴﺭﻭ
ﻓﻲ
ﻤﺠﻠﺱ َّ

ﺜﺎﺭ
ِﻝ ﺍﻟﻐﻴﻡ َ
ﻭﺍﻟﺒ َﺭ ُﺩ ﺍﻟ ِﻨّ ُ
ﺜﺎﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (22
ﺭ ﺒﻪ َﻭ َﻏ ّﺸﺎﻩ ﺍﻟ ِّﺩ ُ
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ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻝ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﺨﻁﻴﺒﴼ ﺫﺍ ﺼﻭﺕ ﺠﻬﻭﺭﻱ ﻤﺠﻠﺠﻝ ،ﻴﺨﻁﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺩﻭﻴّﻪ
ﻭﺒ َﺭﺩ ﻴُﻨﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﺍﻓﺊ
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻐﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﻏﺕ ﺜﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻁﺭ َ

ﺍﺴﺘﺨﻑ ﺒﺄﻫﻠﻪ ﺍﻟﻁﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴّﺄﻩ ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ .ﻓﺎﻟﻔﻌﻝ )ﻴﺨﻁﺏ( ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺴﻨﺔ
ّ
ﺍﻟﺭﻋﺩ ،ﻭﺒﺙ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﺒﻀﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ.

ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ

ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻁﺭ:

ﻋﺴﺎﻜﺭ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
ﻫﺎ ﻗﺩ ﺩﻨﺕ
ُ
ﻭﺃُ ْﻁﻠِ َﻕ ﺍﻟ ُﻘ ُّﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺎﺭ

ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺍﺭ
ﻭﺃﺸﺭﻑ ُّ
َﺭ َﺒ ْﺕ ﻫﺯﻴﻤ ُﺔ ﺍﻟ ُﻐﺒﺎﺭ
ﻭﻗ ُ
ﻓﺎﻵﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ

ﻭﻴﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ:

ﺴﺤﺎﺒ ٌﺔ ﻤﺴﺤﻭﺒ ُﺔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ

ﺍﻟﺨ ّﻭﺍﺭ
ﺘﻤﺭﺡ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻨﻬﺎ َ
ُ
ﺤﻠّﺕ ﻋﻘﻭ َﺩ ﺩﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻬﺎﺭ

ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺫﻭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ
ّ
ﻭﺍﻓﺘﺭ ﻤﻨﻬﺎ ُ
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺨﻠﺨﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺭ

ٍ
ﻭﺤﺒﺏ ﻜﻬﻴﺌ ِﺔ ﺍﻟﻨﱢﺜﺎﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (31-32
ﻓﻨﺭﺍﻩ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻋﺴﺎﻜﺭ ﺘﺩﺍﻫﻡ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ ﺃﺴﻴﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻗﺩ

ﺃﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻩ ،ﻭﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻼﻙ ،ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﺩﻭ ﻫﺯﻤﻪ ﺍﻟﻤﻁﺭ ،ﻓﺎﻟﺼﻴﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﻟﺕ،
ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ،ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻌﻝ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﻘﻬﺎ
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ﻭﺃﺭﻴﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ ﻜﻝ ﻤﺎ ﺃﻓﺴﺩﻩ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻤﻥ ﺫﺒﻭﻝ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ،ﻭﺠﻔﺎﻑ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻏﺒﺭﺍﺭﻫﺎ ،ﻓﻴﻨﺘﻘﻝ ﺒﺎﻟﻐﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻐﺯﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻝ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﺘﺎﺭﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺸﺩﺓ ﺴﻴﻼﻨﻪ
ﻭﺍﻨﻬﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻔﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺤﺔ ﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ،ﻓﺄﻀﺤﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﻴﺽ

ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ.

ﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﻝ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺼﻭﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺒﻨﻘﺵ ﻓﻨﺎﻥ ،ﻜﻤﺎ

ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﻴﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺴﻝ ﺃﻤﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻜﻲ ،ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻀﻝ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻨﺎﻨﺎ ﻴﺭﻭﻀﻬﺎ ﻭﻴﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﻭﺸﻴﻬﺎ ﺒﺄﺠﻤﻝ ﺍﻟﺤﻠﻝ:

ﺭﺵ
ﻴﻭﻡ َﻁ ﱟﻝ ﻭﻴﻭﻡ ﱢ
ﺫﺍ ُ
ﻗﺎﻝ ﻟﺩﻤﻊ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﺩﺒّﺞ

ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺃﻱ ﻨﻘﺵ
ﻗﺩ ﻨﻘﺵ
َ
ﻭﻭﺵ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (213-214
ﺹ ﺍﻟﺜﺭﻯ ﱟ
ُﻤ َ
ﻴﺎ ﺩﻤﻊ ﻗ ْ

ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﺘﻌﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ

ﻭﻫﻭ" ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ")ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ،1996 ،ﺹ  (35ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ

ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻋﻨﺩ

ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻘﻭﺍﻤﻪ" ﻨﻘﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ

ﻭﺍﻟﺴﺭﺍﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺤﺴﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ") ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ،2006 ،ﺹ  (322ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ

ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ:
ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻤﺌﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍ

ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻨﺩ ﻏﺭﻭﺒﻬﺎ
ُ

ﺕ ﺒﻜﻝ ﺫﻱ ﻜﺭﻡ ﻭﻤﺠﺩ

ﺼﻔﺭﺍﺀ ﻤﺫﻫﺒ ُﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺩ )ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،1970 ،ﺹ (471
ُ

ﻓﺼﻭﺭ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﻭﺏ ،ﻭﻫﻲ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ

ﺴﻴﻑ ﻤﺫﻫﺏ ،ﻓﻨﻘﻝ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﺃﻤﺎﻡ

ﻨﺎﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ.

ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ:

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﻜﻨﻪ ﺼﻔﺎﺘﻪ
ﻫﻭ ُ

ﻓﻠﻠﻤﺎ ِﺀ ﺇﻏﻀﺎﺀ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺇﻁﺭﺍﻕ
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ّﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻟﺅﻟ ٌﺅ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻠﻭﻥ َﺒﻠ ٌ
)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (423-424

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻗﻨﺩﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺩﺭﻴﺎﻕ

ﻓﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻜﺎﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔ

ﺒﺎﻟﺤﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺃﻅﻬﺭ.

)(3

ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭﴽ ﺒﻼﻏﻴﴼ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﴼ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻟﺘﻪ ،ﻭﺭﺴﻡ

ﺠﻝ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ،ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ
ﺼﻭﺭﻩ ،ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ّ

ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺍﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺸﻜﻝ ﺨﻁﺎ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ،
ﺍﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ

ﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ " ﻓﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻲ ﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ،ﻭﺘﻨﺎﻝ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ،ﻭﺘﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ،
ﻭﺘﺼﺩﻡ ﺨﻴﺎﻟﻪ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﺤ ّﺩﺓ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻏﺭﺍﺒﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻁﺭﺍﻓﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠﻤﺎﻻ")ﺠﻴﺭﻭ،

 ،2008ﺹ (17ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺍﺘﻜﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﺘﻜﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ،ﻓﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ

ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﻟﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺜﻑ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺜﻠﺠﻴﺎﺘﻪ ﻴﻘﻭﻝ:

ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭ ُﺩ ﺍﻷﺜﺭ
ٌ
ﺍﻟﺠﻭ ﻤﻥ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺤﺒﺭ
ّ
ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ّ

ﺃﺴ ّﺭ
ﻟﻡ َ
ﺃﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺜﻠﻪ ﻜﺎﻥ َ
ﻤﻨﻅﺭ ﻴﻤﻸ َﻋ ْﻴ َﻨ ْﻲ َﻤ ْﻥ ﻨﻅﺭ
ﺫﺍ
ٍ

ﺍﻟﻘﻁﻥ ِﻤ ْﻥ ﺤﻭﻝ ﺍﻟ ُّﺩ َﺭﺭ
ﺭﺃﻴﺕ
ﻜﻤﺎ
ّﻠﺞ ﻭﺴ ّﺩﺍﻩ ﺍﻟﻤﻁﺭ
َ
َ
ْﺤ َﻤ ُﻪ ﺍﻟﺜ ُ
ﺃﻟ َ
ﻗﻀﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺩﺍﻤﺎﻱ ﺍﻟﻭﻁﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (84
ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻏﺭ
ُ
ﻨﻘﻀﴼ ﻜﻨﻘﺽ ّ
ﻓﻬﻭ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻬﺎﺝ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﻠﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻸ ﻋﻴﻨﻲ

ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻋﺠﺎﺒﺎ ،ﻓﺄﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﻫﻭ

ﻴﺘﺴﺎﻗﻁ ،ﻭﻴﻜﺴﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ ،ﻓﺄﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺘﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺩﺭ

ﻟﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻌﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ
ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯّ ،
ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﻥ.
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ﻭﺘﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺜﻠﺠﻴﺎﺘﻪ ،ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﻥ

ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ:

ﻜﻝ ﺸﻲ ٍﺀ
ﺨﺎﻟﻕ ِّ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲُ ُ

ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺠﺭﻱ
ِ
ﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ
ُ
ﺘﺭ ﻜﻴﻑ ﻗﺩ ﻟﺒﺴﺕ ُﺭﺒﺎﻫﺎ
ﺃﻟﻡ َ
ﺜﻴﺎﺒﺎ ﻻ ﺘﺯﺍﻝ ﺘﺫﻭﺏ ﻟﻴﻨﺎ

ﺒﺙ ﻤﻨﻪ
ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻐﻴﻡ ﻤﻤﺎ َّ

ﻴﻭﻡ َﺩ ْﺠ ٍﻥ
ﻓﺤﺎﺫﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺘﻙ ُ
ﺹ(179

ﻜﻝ ﻨﻔﺱ
ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻭﺒﺎﺭﻱ ّ

ﺒﻨﺤﺱ
ِ
ﻜﻭﺍﻜﺒُﻪ ﺒﺴﻌ ٍﺩ ﻻ
ﺃﻱ ﻟﺒﺱ
ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ّ

ﻀ َﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻠﻤﺱ
ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻴﺩﻱ َﻋ َﺭ ْ
ﺃﻨﺩﺍﻑ ﺒﺭﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺠﺎﺌﻬﺎ
ُ

ﻴﻭﻡ ﻋﺭﺱ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،
ﻓﻴﻭﻡ ﺍﻟ ّﺩ ْﺠ ِﻥ ُ
ﻴﻌﺩﻝ َ
ُ

ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ

ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻫﻁﻭﻝ ﺍﻟﺜﻠﺞ ،ﻓﺸﺨﺹ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﺭﺒﻰ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻴﺭﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ

ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻟﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﺱ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻓﻭﺭ ﻟﻤﺴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻗ ّﺩﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺒﻨﺩﻑ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻬﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻝ /ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻗﺎﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ

ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻼ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺒﺭﻴﺵ ﺍﻟﻨّ َﻌﺎﻡ:

ﻴﻨﺜﺭ ُﻩ
ﺍﻟﺜﻠﺞ ُ
ﺭﻴﺵ ﻨﻌﺎ ِﻡ ُ
ُ

َﺭ َﻨﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (230
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ
ّ
ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻗﺩ ﻗ ْ
َ

ﻭﻴﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻠﻤﺎﺀ

ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﻟﻠﻭﻥ

ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴﻘﻭﻝ:
ﻭﺍﻟﻤﻠﻕ
ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﺫﻝ ﻤﻨﻙ
ُ

ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻟﻪ
ﺜﻠﺞ ﻜﻤﺎ ﻨّﻭﺭ
ُ
ٌ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺒﻪ
ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﺴﺘﻭﺕ
ُ
ُ

ﺃﺒﻴﺽ َﻴ َﻘ ُﻕ
ﻭﻭﺠﻪ ﺩﻨﻴﺎﻙ َ
ﻋﺴﺎﻜﺭ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻭﺘﻔﺘﺭﻕ
ٌ

ﻭﺍﺸﺘﺒﻪ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻐﺴﻕ
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ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ُﺤﻠ ٍ
َﻝ
ﻭﺃﻭﺭﻕ ّ
ﻴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬﻴﻪ ُﻤ َ
ﺼﻁﺒﺢ
ٌ

ﻐﺘﺒﻕ
ﻭﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻬﻴﻪ ُﻤ ُ

ﺃﺤﺭ ﻴﻭ ٍﻡ ﻗﺼﻔﺎ ﻭﺃﺒﺭﺩﻩ
ُّ

ﻨﺠﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺤﺘﺭﻕ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (419

ﻨﻅﻝ ﻓﻲ ﻅﻠّﻪ ﺭﺤﺎﺭﺤﻨﺎ
ّ

ﻭﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ َﻭ ِﺭﻕ
ﻤﻥ ٍ
ٌ
ﻤﺼﻭﻍ ﻭﺭﺍﺤﻨﺎ ﺸﻔﻕ
ﺁﻝ
ٌ

ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ

ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺭﻓﺩ ﻟﻭﺤﺘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ

ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ
ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ) ﺃﺒﻴﺽ ﻴﻘﻕ(  ،ﻭﺒﺎﺴﺘﺠﻼﺏ ﻤﺎ ّ
ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺘﻠﺒﺩﺓ ﺒﺎﻟﻐﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺽ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﻴﻜﺴﻭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻠﺞ .ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻠﻴﻝ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺍﻟﻐﺴﻕ،

ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻭﻟﻨﺩﻤﺎﺌﻪ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﺸﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﺭﺼﺩ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻝ
ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺨﻔﺎﻴﺎﻫﺎ؛ ﻓﻴﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﻜﺅﻭﺱ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺃﻭﺍﻨﻴﻬﺎ ﺁﻝ ﻤﺼﻭﻍ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺼﻔﺎﺌﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻬﻲ ﺸﻔﻕ ﻤﻨﺴﻜﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ،

ﻋﺎﻗﺩﺍ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ،ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺠﺠﺔ.

ﻭﻴﺼﻑ ﻟﻴﻠﺔ ﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﻟﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻨﻭﺭﺍ ﻭﺍﻨﺒﻼﺠﺎ ،ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻓﻲ

ﺫﻟﻙ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ؛ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﻊ ،ﻭﻀﻭﺀ ﺍﻟﻬﻼﻝ ،ﻭﻟﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻟﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ

ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ:

ﻴﺎ ﻟﻴﻠ ًﺔ َﻁﻠ ََﻌ ْﺕ ﺒﺄﻴﻤﻥ ﻁﺎﻟﻊ
ٍ
ﺒﻤﺤﺎﺴﻥ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﺴﻥ

ﻭﻀﻭﺀ ﻭﺠﻬِﻙ ﻤﺎﺯﺠﺎ
ﻘﺎﺭ
ﺍﻟﻌ ِ
ﻀﻭﺀ ُ
ُ
ُ
ﻓﻜﺄﻨﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺩﺠﻰ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ
)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (324

ﺘﺎﻫﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻁﻊ

ﻭﺒﺩﺍﺌﻊ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﺒﺩﺍﺌﻊ

ﺒﺭﻕ ﻻﻤﻊ
ﻀ ْﻭ َﺀ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭﻀﻭﺀ ٍ
َ
ﻭﺃﺭﺍﻙ ﺠﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺼﻊ
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ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﺠﻠﺒﺎ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻟﻴﺤﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺀ ﻤﻴﺎﻫﻪ

ﻭﺼﻔﺎﺌﻬﺎ:

ﻭﺃﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻜﺄﻨﻪ
ﻤﺘﻠﻭﻨﺎ ﻟﻭﻨﻴﻥ ﻤﺎ

ﻴﻬﻔﻭ ﺒﺄﺠﻨﺤ ٍﺔ ﻜﺄﻨﺎ

ﺃﺩﻤﻌﻲ ﺍﻟﻐﺯﺍﺭ
ﻤﻥ ﻓﻴﺽ
َ
ﻀﺎﺭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠّﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨُّ َ

ﻤﻥ ﻨﺩﺍﻫﺎ ﻓﻲ ِﻨﺜَﺎﺭ)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ(57

ﻭﻗﺩ ﻏﺭﺴﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺼﺏ

ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ،

ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻠﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻝ ﺍﻷﺜﻴﺭ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻟﺘﻪ ،ﻭﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﺇﺫ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻭﺍﻟﺭﻱ ،ﻭﻀﻔﺎﻑ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻤﺎﺯﺠﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ.

ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭ– ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ –

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﺤﺘﺴﻰ ﺃﻜﺅﺱ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻓﻲ
ﺃﺤﻀﺎﻨﻬﺎ ،ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﻡ ﺨﻀﺭﺘﻬﺎ ﻭﻨﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻴﺼﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺭﻴﺎﻀﻬﺎ ﻭﺭﺒﺎﻫﺎ:

ﻏﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺼﻔﺎ ﺍﻟـ
َﻁ َﻭ ْﺕ ُﺭﺒﺎﻫﺎ َ
ﻭﺴ ّﺭ ﺴﺎﻜﻨُﻬﺎ
ِﻏ ْ
ﻴﺜﺕ ّ
ﻓﺴﺭ ْﺕ ُ

ﻭﺠﻬ ُﻪ ﺃﻏﺒﺭ
ﺠﻭ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ُ
ُّ
ِ
ﺒﺎﻟﻐﻴﻭﺙ ﻭﺍﺴﺘﺒﺸﺭ
ﻭﺍﺴﺘﺒﺸﺭﺕ
ْ
ﻭﺯﺭ
ﻭﺍﻟﻤ ْﺭ َﺯ ُﺠﻭﺵ ُﻤ ْﺴ َﺘ َ
ﻨّﻤﺎﻡ َ
ﻋﻁﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻁﺭ ﻜﻠّﻬﻡ ﺃﻋﻁﺭ

َﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺴﻨﺎ ﺍﻟـ
ُﻤ ْﺴ َﺘ ْﺨﻠ ٌ

ﻭﻫﺎﺕ ﺘُ ّﻔﺎﺤﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ

ﺃﺒﻴﺽ ﺃﺤﻤﺭ
َﻤ ٌﻊ ﻓﻬﻭ ٌ
ُﻤﻠ ّ
ﻓﺎﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺤﻤﺩ ﻤﺒﺘﻬﺞ

ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭﻫﻭ ﻴُ ْﺸﻜﺭ ﻓﺎﻟﺸﹽ
ﻟﺌﻥ ﻤﻀﻰ
ُ

ﺹ (86

ﻭﺃﺼﻔﺭ ﺃﺨﻀﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ
ٌ
ﺒﻤﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻗ ّﺩﺭ

ﺘﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻴُﺸﻜﺭ )ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،

ﻓﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ،ﻗﺩ ﻏﺭﺴﺕ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ
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ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ،ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﺕ

ﻋﻡ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍﺨﻀﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀﻫﺎ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ّ
ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻤﺕ ﻭﺃﻴﻨﻌﺕ ﺠﺎﻋﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ  ،ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ،ﻭﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺅﻨﺎ ﺭﺅﻴﺘﻪ

ﻤﻥ ﺍﻏﺒﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻲ ﻓﺼﻝ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭﻩ ،ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ
)ﻏﻴﺜﺕ ﻭﺴﺭﺕ( ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ)ﺃﺤﻤﺭ ﻭ ﺃﺼﻔﺭ( ﻟﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﻭﺘﺠﺩﺩﻩ.

ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺍﻟﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﻨﻬﺭ ﻗﻭﻴﻕ ﻤﺠﺎﻭﺭﺍ ﺒﻴﻥ

ﻟﻴﻜﻭﻨﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ،ﻭﻴﺤﻴﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺒﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭ ّ
ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺩﺍﻟﺘﻲ )ﺍﻟﻤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍ( ﻓﻘﺎﺩﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ

ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻟﻔﻅﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺃﺫﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻠﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻝ
)ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ( ﻓﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺝ /ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ،ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺩﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ.

ﻗﻭﻴﻕ ﺤﻴـ
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ٍ

ﺭﺒﻰ ﺃﺸﺒﻬﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻅـ

ﺙ ﻴﻠﻘﻰ َﻨ ْﻬ ُﺭﻩ ﻨﻬﺭﺍ

ﺍﻟﻤﺭﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍ )ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (59
ﺭﻫﻥ
ّ
َ

ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺒﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺩﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ ،ﻭﻭﺼﻑ ﻗﺒّﺔ
ﻟﻪ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﺸﺏ ﺍﻷﺒﻨﻭﺱ:

ﻭﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻭﺠ ٌﻪ
ﻤﻭﺍﺯ ﺒﺭﻜ ًﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﺃﺯﺭﺕ
ٍ
ﻤﻭﺸﺎ ًﺓ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﺯﻫﺭ

ﻭﺃﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺘُﻨﺴﻲ
ٌ
)ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ،1970 ،ﺹ (186

ﻴﻔﻝ ﺒﺒﺸﺭﻩ ﻭﺤﺵ ﺍﻟﻌﺒﻭﺱ
ّ

ﺍﻟﺴﺩﻭﺱ
ﺒﺨﻀﺭﺓ ﻟﻭﻨﻬﺎ َ
ﻟﻭﻥ ّ
ﺃﻀﺭ ﺒﻘﻴﻤ ِﺔ ﺍﻟﻭﺸﻲ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ
َّ

ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ
ﺍﻟﺭﻭﻉ
ﺨﻤﻴﺱ ّ
َ
َ
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ﻓﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ؛

ﻓﻘﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻁﻝ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺘﺎﻥ ﺒﻬﻲ ّ

ﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺱ ،ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺸﺎﺭ ،ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ،ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
ﻴﺯﻴﻝ ّ
ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒّﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺒﺭﻜﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﺘﻀﺎﻫﻲ
ﺒﺨﻀﺭﺘﻬﺎ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻁﻴﻠﺴﺎﻥ ،ﺒﻝ ﺘﺒﺯﻩ ﻭﺘﻔﻭﻗﻪ ﺨﻀﺭﺓ .ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ
ﻭﻤﺘﻤﻤﺎﺕ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺸﺎﺓ ﺒﺎﻷﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﻭﺘﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺔ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺇﻴﺎﻫﺎ

ﺒﺎﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭ .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﻻﺕ )ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺱ،

ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺱ( ﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ
ﺃﺒﻴﻥ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻋﻤﻕ.

ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ

ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻝ :ﺇﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﻋﻨﺩ

ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﻴﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺼﺭﻩ ،ﻭﻫﻭ ﺫﻭﻕ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ

ﺒﺎﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ،ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﻭﻨﺴﺞ ﻟﻭﺤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﻤﺒﺭﺯﺍ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻨﻪ ،ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻁﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
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ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
 .1ﺍﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(1995) ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺒﻥ
ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .2ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ،ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،
 .ﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ.
 (1993) .ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ.
 .3ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ،ﺃﺤﻤﺩ) (1996ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .4ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ (1976)،ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ  ،ﻁ  ،6ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .5ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ ،ﻜﺎﺭﻝ) (1961ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﻤﺼﺭ.
 .6ﺍﻟﺒﻁﻝ ،ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ.2
 .7ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ،ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ) (1966ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﻤﺼﺭ.
 .8ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ،ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .9ﺠﻴﺭﻭ ،ﺒﻴﻴﺭ (2008)،ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ،ﻁ ،2ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
 .10ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ،ﺒﻬﺎﺀ) (2006ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻭﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ،ﻁ  :1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.
 .11ﺩﺭﻭ ،ﺇﻟﻴﺯﺒﺙ) (1961ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﻴﻑ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻭﻨﺘﺫﻭﻗﻪ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﻭﺵ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻨﻴﻤﻨﺔ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .12ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ) (1980ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ،ﻁ  1ﺩﺍﺭ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻋﻤﺎﻥ.
 .13ﺱ.ﺩ .ﻟﻭﻴﺱ ) (1982ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﻴﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.
 .14ﺼﺒﺢ ،ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻨﻘﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .15ﺍﻟﺼﻘﺎﻝ ،ﻟﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﺩﺭﻴﺔ (1970)،ﺘﺘﻤﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺤﻠﺏ.
 .16ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ) (1970ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .
 .17ﻀﻴﻑ ،ﺸﻭﻗﻲ ) (1996ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻁ ،10ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ.
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 .18ﺍﻟﻁﺒﺎﺥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻏﺏ،
 ،(1932 ) .ﺍﻟﺭﻭﻀﻴﺎﺕ ،ﺤﻠﺏ.
 ،(1925) .ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠﺏ ﺍﻟﺸﻬﺒﺎﺀ ،ﻁ، 1ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺤﻠﺏ.
 .19ﻋﺒﺎﺱ ،ﺇﺤﺴﺎﻥ ،ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ،ﻁ ،3ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .20ﻋﺒﻴﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ،ﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴﻝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ،ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺇﺭﺒﺩ.
 .21ﻋﻁﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭﻱ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .
 .22ﻋﻭﺩﺓ ،ﺨﻠﻴﻝ) (1978ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .23ﺍﻟﻘﻁ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ) (1978ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .24ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ) ،(2003ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ :ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﻨﻬﻡ ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﺯﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .25ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﺎﻜﺭ ،ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .26ﻜﺸﺎﺠﻡ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ)(1997ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ،ﻁ ،1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺸﻌﻼﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .27ﻤﺘﺯ ،ﺁﺩﻡ )  (1967ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻁ،4
ﺘﻌﺭﻴﺏ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺩﻩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .28ﻨﻭﻓﻝ ،ﺴﻴﺩ ) (1987ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﻁ  ،2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ.
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